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Women empowerment in organizing homestay program in Community-Based 
Tourism was examined in this research study. In many developing countries, 
promoting women’s empowerment to contribute in tourism industry is one of the 
strategies that implemented to reduce poverty thus improve their standard of living. 
In Malaysia, women have been empowered by their involvement in homestay 
industry. Homestay Sinaran Baru was used as a study area to view the nature of 
women empowerment through tourism activities. The objective of this research is to 
identify the characteristics, women involvement and motivation factors of women 
empowerment in organizing homestay Sinaran Baru program. The analysis has found 
most of women homestay entrepreneurs are in the age of forties to sixties and above 
with primary to secondary level of education with majority of these women are house 
wife. Self-employment in involving homestay entrepreneur is especially important 
for women who have difficulty finding employment because of the limitations 
imposed by education, age, social marginality or language. These women are highly 
involved in certain services as homestay provider. The various combinations of these 
make each situation unique, to a greater or lesser extent. The role of women 
homestay entrepreneur that prescribe appropriate behaviors for them to involved in 
organizing homestay program in Community-Based Tourism were shaped from 
various aspects. The social benefits of homestay entrepreneur viewed by women are 
significantly influenced by pull and push motivation factors suggesting that these 
women become entrepreneurs due to community based activities through tourism 
ventures. Homestay accommodation ensures stable earnings for the operators as they 
operate it as an alternative and extra income sources with their main occupation. The 
fact that involvement, motivation and empowerment of these women entrepreneurs 
are significantly related to economic, social and environmental sustainability that 
shows these women homestay entrepreneurs are more likely to grow in and see the 








Memperkasakan wanita dalam mengorganisasikan program homestay 
dibawah Pelancongan Berasaskan Komuni telah dapat dikenalpasti dalam kajian ini. 
Di kebanyakan negara membangun, memperkasakan wanita amat digalakkan bagi 
menyumbang dalam industri pelancongan adalah salah satu strategi yang 
dilaksanakan untuk mengurangkan kemiskinan dan dapat meningkatkan taraf hidup 
mereka. Objektif bagi kajian ini adalah untuk mengenal pasti ciri-ciri, penglibatan 
wanita dan faktor motivasi memperkasakan wanita dalam mengorganisasikan 
program homestay Sinaran Baru. Analisis kajian mendapati kebanyakan wanita 
sebagai pengusaha homestay adalah dalam kategori usia empat puluhan ke enam 
puluhan dan ke atas dengan tahap pendidikan peringkat rendah sehingga peringkat 
menengah dengan majoriti wanita-wanita ini adalah suri rumah. Bekerja sendiri 
sebagai pengusaha homestay adalah sangat penting bagi wanita yang mempunyai 
kesukaran mencari pekerjaan kerana taraf pendidikan, umur, tahap sosial dan 
penguasaan bahasa yang kurang mahir. Wanita-wanita ini hanya terlibat dalam 
beberapa perkhidmatan sebagai pengusaha homestay. Peranan wanita sebagai 
pengusaha homestay yang menentukan keinginan mereka untuk terlibat sama dalam 
mengorganisasikan program homestay, pelancongan berasaskan kominiti yang 
terbentuk dari pelbagai aspek. Faedah sosial usahawan homestay yang dilihat oleh 
wanita adalah dipengaruhi oleh faktor motivasi ‘pull’ dan ‘push’ serta mencadangkan 
wanita-wanita ini untuk menjadi usahawan dalam sektor pelancongan berasaskan 
perkhidmatan. Homestay memastikan pendapatan yang stabil bagi pengusahanya 
walaupun  mereka melaksanakan sebagai satu alternatif dan sumber pendapatan 
tambahan dengan melakukan pekerjaan utama mereka.Hakikatnya penglibatan, 
motivasi dan memperkasakan usahawan wanita mempunyai signifikan dengan 
ekonomi, sosial dan kemampanan alam sekitar yang menunjukkan wanita-wanita 
sebagai pengusaha homestay ini mampu meningkat dan berpotensi dalam sektor 
pelancongan yang pesat membangun dalam ekonomi negara Malaysia.  
